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1) r現在〔イギリλCは) 4社中i社以下が報告式の貸借対照費(thestatement for皿 ofbalance 
sheet)を採用しており， この形式の世用はふえつつあるJ(Vivian H. Frank， ComρanMS 
Aωuunt~ ， 2 nd ed.， London. 1952. pp. 53-54.)が，慣行にしたがい「勘定形式 (theaccount 
or two side form)が用いられる場合， イギリスとオーストヲリアでは， すべての借方残高を
右側に表記事るのが世統的実諦ぐあった。 (R.J. Chambers， The F1附 ction側 dDesignザ
C四 ，pa叩 A飽飽ualRepoyts， London. 1955.'pp. 110-111.)なお，イギリスと「問じ〔貸借対照
表〕実務はオ λ トラリアに存在する (FrankH. Jones. Gui申 toGompa切:yBal剛 ceSheet 
and P.円)ft& Loss Accounts. 6 th ed.， Cambndge. 1964， p.12.) ばかりでなく J インドにも現
存している。 1956年のインド会社「法第211条'".貸借対照表が書講話事6(Schedule VI) または
事情がゆるすかぎりそれに近い形式で配列されるべきであると規定しているJ(S. B. Chowdhry， 
A叩 ly叫ザ GompanyFl問問dalStatem町お， Bombay， 1964， p. 38.)が，その場合， 主右両
側への項目配置はし、ぜんとしてイギリス式を踏襲している (See ib~d. ， pp. 233-236; M. C 
Shukla (tllU T. S. Grtlwa.l， Advanced A“ounts， 6 th revised and enlarged ed.， N ew Delhi 





2) イギリス合計学成立の指標としでは， 1903年から1907年にかけて出版さ品たジョージ ヲイノレ
編の『会計百科辞典~ (圭8巻)があげられる。
3) Al thur Low白 DickillliOll.A!.'cuunt間 .gPj出 r;tice0/旬aProcedure， Nt:lw York， 1913， p. 36. 
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(the tbeory of the personality of accounts)に依拠している。 ここでは，イギPス式貸借
対照表は企業によって所有者へ提供される勘定り報告書〔出"'同ternentuf a山 uunt)であ
4) Roy B. Kester， Ac四 uut叩 gTheory a叫 P叩 ctice，Vol. II， New York， 1918， p 田
町 w.A. Paton， ed.， At;OOlmlants' Handbook， 2 nd cd.， Ncw York， 1934， p. 15 
ただし，原文では，開始記入 (openingentri田)が閉鎖記入 (closingentri田) とミスプリ
γlされているので，訂正いて引用した。
Ej) Keste丸 op.c.it.， p. 66 
7) Lawrence R. Dicksee， Bookkectiη'c for Aooountant St刊d.旬 ls，7 th cd.， LondoIl， 1913， p 
58 
8) Ibia.， p. 58 
9) Kester， op. c.it， p. 66 
1的 Kestcr，ot. oit. p. 66 
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ると主張されている。Jll)そして，イギリス式において「貸借対照表の左〔借方〕側に負
債〔資本〕 をおく理由は， 貸借対照表が所有者やその他の人々にたいす志企業の地位




を委託している (thernange:ment charges itself w出 allof出Iiabi1ity and credits itself 
with its asset) という考え方にもとずいている。」聞と説明される場合もあるが，いずれ
にしても，上記のような説明は経営と所有が未分化の状態にある個人企業(singleproprie 
torshlps)については当てはまらない。そこで，デイザキンソ γのように，個人「企業」












11) Kester， op. cit.， p. 66 
12) Geor肝心sle.ed 品明"抑edia01 Acco削tting，Vol. 1. Edinburgh. 1903. p. 206 
13) Herbert G. Stockwell， Net Worih and the Balance Sheet， New York， 1912， pp. 19-20; 
How 10 Read a FI山 anctalStatement， New York. 1925. pp. 9. 12. 
14) Dickinson. op. cit.， P 36 
15) D1Ckinson. op. cit. p. 36 
第2の解釈をとる「イギリス人は貸借対暗衰を資本所有〔経蛍〕者が資産を世に貸記し，負うて
いるものを彼仁借記しなければならない〔仮想〕勘定 (the[imaginary] account of own町，)
と考えている (HarryG. Guthman， The Analysis of Financial Statements， New York， 
1926， p.18 n.)が，ぞの場合. rぞの外の〔実在〕勘定への記入k反対記入となる資本所有経
営者の〔仮想〕勘定 (a[.n imaginary] proprietor a出。unt)が，細大もらさず写しとられる
と 資産(右) 負債〈左) "、う国置左なり. イギリス式貸借対照聖位特号す名と止は注意す
るにあたいする。J (A. C. Little.ton and V. K. Zimmerrnan， AcCQU叫mgTheory: Contin切ity


















Basil S. Yamey， Notes 00 
S. TAKATERA “Early Eψenencesザ theBritish Balance Sheet " 
(A) おctions111 and IV 
The exa皿plesreproduced in these sections look like capital (= stock) 
accounts， and not like balancc aCCQunts or bala.nce sheets. Indeed. the 
terminology used in the examples supports this interpretation. (1 assume 
th<3: t the heading“Balance Sheet of Richard Hoare， 1702 "， p. 39， is 勿01
in the original document) 
The examples of the stock (or capital) ac印unt凶 ar~ example凶 uIwhat 
the stock account 、iVouldlook like after the ledger has been balanced and 
16) 高寺貞男.rイギリス式貸借対照表の初期の経験J. W経演論叢~.第95巻第 5号〈昭和40年 5 月).
23-44ベージイギリス式貸借対照表町原型J. W会計~.第四巻第 1 号 (昭和41年1月). 87-
106ベー ジ。 、
17) Sadao Takatera， "Early Expenences of the British Balance Sheet，" The Kyoto U刑
versity Economic Review， VOl. XXXVII， No.2， October 1967， pp. 34-47 
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c1osed， and when the capital account has been re-opened by posting to 
it the balances of the asse白 andli匁bilitiesas they appear in the balance 
account (making credit entries for deblt balances， and明日田町吋 This 
particular procedure for opening the capital account after， the ledger has 
been c10sed is advocated in several eighteenth century te:xts; e. g. see 
Richard Hayes. The Gent.le隅 a.n'sC肝 ntlflteR明 kkuper. 1741， p. 92， where 
the author writes “the [said Account [the balance account] being 
transposed， it wiU shew the true State of your、Stockぺ Alsosee， }ohn 
B在air，Boοk-keePiηg Methodiz.d.... 2 nd edition， 1741， pp. 88-89;“And accor 
dingly， in yOUl" new Dook5. thc scveral Particular5 00 the Dr. Side [of the 
Balance account] rnust al1 of thern be made Drs. to Stock， and Stock Dr 
to the several Particulars on the Cr. Side ". 1王especifically exc1udes the 
last ite皿 onthe Cr. Side of the Balance account. namely the balance on 
the Stock account itself. He then shows what the new Stock account 
would look like. (The relevant part of Mair is reprinted in the book by 
Yamey， Edey and Thomson cited in (B)， below， at pp. 120-121) 
Of course. the same e貸ect could be achieved by drawing up-outside 
the ledger-(at any time) a “capital account "， consisting of alI asset 
balancc3 (on thc credit side) and all liab出tiesbalances (on the debit 
side) ， without first drawing up a balance account， or， indeed， balancing the 
ledger formaHy. This is very much how Stevin draW3 up his "Staet" 
His example (Takatera. p. 38) even has the folio numbers of the account8， 
except， appropriately， for the "Rest" (= balance or remainder) itself. 
This円叫町竹田 of thc Hoam document (p.39). with the 801e difference 
that there i8 no folio number for the Cash balance-presumably be 
cause the cash entries were kept in a separate cash book， not in a 
ledger account 
It ma.y bc that capital“accounts .of this kind， with a83et entries on 
the credit side accustomed people to the idea that a statement of assets 
and liabilities. as in a published balance sheet or similar document， should 
leavc Liabilities on the left and assets on the right 
(B) In a book published in 1558. the ltaJian. Casanova， described a system 
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of closing the leuger and opening its successor. This involv町 1two balance 
accounts. The first came at the end of the old ledger， and is in the “Ulll-
versal" form. The second appears at the beginning of the new ledger， 
and is identical with the other balance ac∞unt， except that the entries 
are reversed、Ncddington，、.vritingin 1567， introduced this idea mto the 
English litero.ture. (On this， see B. S. Yamey， H. C. Edey and H 羽7
Thomson， Accounting in England and S.印tland:1543-1800， London， 1963， 
pp. 114 and 165). This practice was used by some merchants in England 
(see p. 192 of thc. same book) ， and also by the Bank of England in its 
eighteeuthじtmtul'yledgers 
1 suggest that the "British" form of balance sheet剛 aypossibly derive 
from this second kind of balance account， which 1 would call an "ope 
nmg" balance account 
It is interesting to note that CaSanova intended his“opening " bala，nce 
account to serve as the source from which the opening entries could be 
made in the various acωu臼 m the new ledger. It seems (from de Waal， 
p. 27:5) that the opening entries in the new ledger， according to Stevin， 
were to be taken from his“Staet ". Also， it seems (according to de Waal， 
p. 275) that Stevin wquld have placed h日"St出 t"叫しl日 beg山則昭0'
the new ledger. Thus there are similarities between Casanova's " opening " 
balance account and Stevin's "Staet"; and there are similarities bet、Neen
Stevin's "Staet" and the kind of opening capital account， io a new 
ledger， as described by Hayes and M~ir 
このコメントにおいて，ヤーメイ教慢はカサーノヴァの「開始』残高勘定とステ

















































ンの〕銀行家の通帳 (b叫 ker'spass bOOk)に見いだされるJ20)が， ζの点に関しては，稿
をあらためて，詳論したいと思っている。
18) HenrγRand Hatfield. ModC1令'i Acr:ounting. New York， 1909， p. 43 
19) Ibid.， p. 43 
20) Dlckinson， op. cit. p. 37 
デ~ .-Yキンソンは.r顧客の預金が茸方側に‘引出しが借方側に記入される通帳J(Dickinson 
op. cil. p. 37.)形式.すなわち. 1930年「現在〔イギリスで〕地方銀行を除いて』廃棄されつ
つある形式 (H.T. Easton， The Work 0/ a Bank， 5 th ed.， revised and re-wdtten by 
Herbert G. Hodder， London， 1930， p.61.)を前裡にして z説明を試みているがJ しかし. rロ
γ ドンでは. cつぎのように〕顧客の(元帳上の担行勘定と同じ〕観点から通帳を記草するのが
長い聞の実務であったnJ(L. Le Marchant Minty， E.吋 tishB側肋19Method， 2 nd ed.， Lon-
don， 1925， p.170)すなわち.r通帳ほ顧客にたいし銀行によってあたえられる融行の地位の報




Gandy. The Elements 01 Banking， LOndon， no date， p. 67.) 
